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The League of Nations and the Minorities Issue  
Who Should Protect Who from Whom,  
Why, and How it Should be Done
Hatsue Shinohara
How international society should deal with minorities issue institutionally surfaced after WWI with 
the establishment of the League of Nations. This paper aims to examine discussions over how the League 
should cope with minorities problem. Further, it investigates how the ‘minority regime’ under the League 
gradually developed. Historical examinations based upon the analysis of the League＇s Council and As-
sembly＇s discussions as well as the practices by the Minorities Committees, that carried out the main task 
of protecting them, will illuminate its implications for an enduring topic on why and how international 
organizations and/or outside states venture to protect minorities in challenging the norm of sovereignty. 
はじめに
1930 年に出版された国際連盟編纂の『国際連盟十年史』によると，1921 年からこの本の出版まで
に，連盟に持ち込まれた「少数者（minorities）」問題 1 にかんする請願（petition）は 350 件に上り，
その内半数は非受理とされたが，残りの半数は，少数者委員会（委員が 3 名であったことから 3 人委
員会とも呼ばれた），あるいは連盟理事会によって解決されたという。その多くは少数者委員会に







2 Secretariat of the League of Nations, Ten Years of World Co-operation （London: Hazel, Watson and Viney, 1930）, 374. 1921 年
から 38 年の間には，総計 473 件の請願（そのうちポーランドが 203 件，ルーマニア 73 件とされている）。Stephen D. Kras-
ner and Daniel T. Froats, “Minority Rights and the Westphalian Model” in David A. Lake and Donald Rothchild., eds., The In-
ternational Spread of Ethnic Conflict: Fear, Diﬀusion and Escalation （Princeton: Princeton University Press, 1998）, 242.
3 Janne E. Nijman, “Minorities and Majorities,” in Bardo Fassbender and Anne Peters, eds., The Oxford Handbook of the History 
of International Law （Oxford: Oxford University Press, 2013）, 102.
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る。第 1 節では，連盟が少数者問題に関与するようになった沿革を概略し，第 2 節では連盟による少








されて論じられていたかは疑わしい。たとえば，1928 年に出版された著作の題名は The Protection of 
Minorities, the Working and Scope of Minorities Treaties under the League of Nations であったが 8，1937
年から 1938 年にかけて刊行された論文のタイトルは “National Minorities in Europe-VII. The Ger-
mans in Poland” であった 9。すなわち，連盟の場でも minorities の定義が曖昧であるといった議論も
なされていた。本稿では minorities と使われている場合は「少数者」とし，national minorities と明
示されている場合は「少数民族」と，便宜上使い分けることとする。
4 Anna Meijknecht, “Minority Protection System between World War I and World War II,” in Rudiger Wolfrum, ed., The Max 
Planck Encyclopedia of Pubic International Law,  Vol. VII, （Oxford: Oxford University Press, 2012）, 275‒276.
5 Inis Claude, National Minorities: An International Problem （Cambridge, MA: Harvard University Press, 1955）. Nathaniel Ber-
man, “‘But the Alternative is Despair’: European Nationalism and the Modernist Renewal of International Law,” Harvard Law 
Review 106 （1992‒1993）, 1792‒1903.
6 Stephen D. Krasner and Daniel T. Froats, 参照。
7 Carol Fink, Defending the Rights of Others: The Great Powers, the Jews and International minority Protection, 1878‒1938 （Cam-
bridge, UK: CUP, 2004）; “The Minorities Question at the Paris Peace Conference: The Polish Minority Treaty, June 28, 1919,” 
in Manfred F. Boemeke, Gerald D. Feldman, and Elisabeth Glaser, eds., The Treaty of Versailles: A Reassessment after 75 Years 
（Cambridge UK: Cambridge University Press, 1998）; “Stresemann’s Minority Policies, 1924‒1929,” Journal of Contemporary 
History 14 （1979）, 403‒422.
8 L. P. Mair, The Protection of Minorities: The Working and Scope of the Minorities Treaties under the League of Nations （London: 
Christophers, 1928）. この本の書評をライト（Quincy Wright） が書いている Review of the The Protection of Minorities: The 
Working and Scope of the Minorities Treaties under the League of Nations, by Quincy Wright, Journal of Sociology, Vol. 35, No.1 
（1929）, 141‒142.
9 J. C. Hesse, “National Minorities in Europe: VII. The Germans in Poland,” Slavonic and East European Review 16 （1937/1938）.




めぐる問題が大きかった。ウィーン条約（1815 年），パリ条約（1856 年），ベルリン条約（1884 年）
では，少数者の保護条項が盛り込まれ，新たに独立した国は自国の少数者を保護することが期待され
たのである。少数者保護は，新たな「文明国標準」とみなされた一方で，しかしその実効性は確保さ












ウィルソンの初期の連盟規約案（第 2 案，1919 年 1 月 10 日付け）には，下記の案文が示すように「少
数民族」という言葉も使われている
The League of Nations shall require all new States to bind themselves as a condition precedent to 
their recognition as independent or autonomous States to accord to all racial and national minori-
ties within their several jurisdictions exactly the same treatment and security, both in law and in 
fact, that is accorded the racial or national majority of their peoples. （下線部，筆者）13
しかしながら，以下のウィルソン案（第 3 案，1919 年 1 月 20 日）からは，national minorities と
いう用語はなくなっており宗教の自由が強調され，それが戦争の原因となるからという理由が述べら
れている。
Recognizing religious persecution and intolerance as fertile sources of war, the Powers signato-
ry hereto again, and the League of Nations shall extract all new States and all States seeking ad-
mission to it, the promise that they will make law no prohibiting or interfering with the free exer-
10 Ibid.,110‒111.　
11 Fink, （1998）, 250.
12 Stanislaw Sierpowski, “Minorities in the System of the League of Nations,” in Paul Smith, ed., Ethnic Groups in International 
Relations, （New York: York University Press, 1991）, 14.
13 David Hunter Miller, The Drafting of the Covenant （New York: G. P. Putnam’s Sons, 1928）, Vol. II, 91; P. de Azcárate, League of 
Nations and National Minorities: An Experiment  （Washington DC: Carnegie Endowment for International Peace, 1945）, 168.
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cise of religion and that they will in no way discrimination, either in law or in fact, against those 
who practice any particular creed, religion or belief where practices are not inconsistent with pub-










その一方で当時，民間レベルでは，異なる意見を有している人々も存在していた。1919 年 1 月 3
日，ドイツ国際法学会（Gesellschaft für Völkerrecht） では，すべての少数者に議会での代表と，その
言語を，学校・教会・行政において使用することを許すべきだと提議している。あるいは，ハー
ヴァード大学の歴史家で，ウィルソンの要請により中欧および東欧の民族問題委視察にでかけたクー


















15 Fink （1998）, 261‒262.
16 League of Nations, Ten Years of Cooperation, （Geneva:1930）, 355‒357.
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数民族」という言葉は使われていなかった。
Poland agrees that the stipulations in the foregoing Articles, so far as they aﬀect persons belonging 
to racial, linguistic or religious minorities, constitute obligations of international concern and 


























17 Fink （1998）, 273.
18 Eric D. Wwitz, “From the Vienna to the Paris System: International Politics and Entangled Histories of Human Rights, Forced 
Deportations, and Civilizing Missions,” American Historical Review 113 （December 2008）, 1331.
19 Stanislaw Sierpowski, “Minorities and the League of Nations,” in Paul Smith ed., Ethnic Groups in International Relations 
（New York: New York University Press, 1991）,17.
20 Ibid., 31.
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（1）Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and Poland, singed at Versailles on 
June 28, 1919.
（2）Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and the Kingdom of the Serbs, Cro-
ats and Slovenes, signed at St. Germain on September 10, 1919.
（3）Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and Czechoslovakia, signed at St. 
Germain on September 10, 1919.
（4）Treaty between the Principal Allied and Associated Powers and Roumania, signed Paris on De-
cember 9, 1919.




（1）Treaty of Peace with Austria, singed at St. Germanin-en-Laye on September 10, 1919 （Part III, 
Section V, Articles 62‒69）.
（2）Treaty of Peace with Bulgaria, singed at Neuilly-sur-Seine on November 27, 1919 （Part III, Sec-
tion, IV, Articles 49‒57）.
（3）Treaty of Peace with Hungary, signed at Trianon on June 4, 1920 （Part III, Section VI, Articles 
54‒60）.
（4）Treaty of Peace with Turkey, singed at Lausanne on July, 24, 1923 （Part I, Section III, Articles 
37‒45）.
③他の特別条約
（1）German-Polish Convention on Upper Silesia, dated May 15, 1922 （Part III）.
（2）Convention concerning the Memel Territory, dated May 8, 1924 （Article 11, and Articles 26 
and 27 of the Statute annexed to the Convention）.
④連盟理事会でなされた宣言
（1）Declaration by Albania, dated October 2, 1921.
（2）Declaration by Estonia, dated September 17, 1923.
（3）Declaration by Finland （in respect of the Aaland Islands）, dated June 27, 1921.
（4）Declaration by Latvia, dated July 7, 1923.
（5）Declaration by Lithuania, dated May 12, 1922.
（上記の宣言は，これら諸国が連盟加盟をする際になされたものである）

























者セクション（Minorities Section）」であった。当初は小規模であったこの部局は 1920 年代末には
予算規模も増えていった。また，ドラモンド事務総長が多様な国籍からの人材を求めたということ
で，少数者セクションの構成メンバーも多岐にわたっている。このセクションの長を務めた Erik 
Colban （ノルウェー）はこのシステムの構築に多大な役割を果たしたといわれており，また Pablo 
Azcárate （スペイン），R. N. Kershaw （オーストラリア）, M. A. Cespedes （コロンビア）, W. O＇Sullivan 
Molony （アイルランド）, E. R. de Haller （スイス）， A. H. Hekimi （イラン） などの多様な顔ぶれとなっ
た。アズカラテの回想によれば，少数者セクションの職員は，ときとして一年の半分を現地調査で過
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決議案が総会に提出され，1922 年 9 月 21 日に採択された。そこには二つの重要な点が盛り込まれて
おり，議論の的となった。5 条からなる決議案のうち第 3 条と第 4 条がきわめて興味深い。
3. While the Assembly recognizes the primary rights of the minorities to be protected by the 
League from oppression, it also emphasizes the duty incumbent upon persons belonging to racial, 
religious or linguistic minorities to co-operate as loyal fellow-citizens with the nations to which 
they now belong.  （下線部，筆者）
4. The Assembly expresses the hope that the States which are not bound by any legal obliga-
tions to the League with respect to minorities will nevertheless observe in the treatment of their 
own racial, religious or linguistic minorities at least as high a standard of justice and toleration as 










The Lithuanian delegation proposes that the Six Assembly of the League should set up a special 
committee to prepare a draft general convention to include all the States Members of the League 





23 “Report presented to the Assembly at its Third Ordinary Session by the Sixth Committee,” A.83, 1922.I., in “Protection of 
Linguistic, Racial or Religious Minorities by the League of Nations,” C.24.M. 18. 1929.1., p.76.
24 “Report presented to the Assembly at its Third Ordinary Session by the Sixth Committee,” A.83, 1922.I., in “Protection of 
Linguistic, Racial or Religious Minorities by the League of Nations,” C.24.M. 18. 1929.1., p.41.
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じた。この総会では 4 つの提議がなされていた 28。









このような提議がなされる中で，ドイツ代表が，1922 年 9 月 21 日決議案の再確認は，ドイツにお
けるユダヤ人問題に影響を与えるものであるから，賛成できないと反対したが，総会に再確認決議案
は提出された 29。この総会の閉会から 3 日後，ドイツは連盟からの脱退を宣言したのであった 30。
4.??????と???????と Nation
前述のように，連盟規約の起草過程および総会の議論でも，「少数者」なのか「少数民族」なのか
28 “Protection of Minorities: Report by the Six Committee to the Assembly,” A.52. 1933. I. ［B］, pp.1‒2.
29 Ibid., 3.
30 Fink （2004）, 334.



































31 League of Nations, “Protections of the Moslem Minority of Albanian Origin in Greece,” （February 11, 1926）, C.64 M. 35. 
1926. I. in B. Destani, ed., Ethnic Minorities in the Balkan States, 1860‒1971, Vol. 4 （n.p.: Archive Editions Limited, 2003）.
32 L.P. Mair, The Protection of Minorities: The Working and Scope of the Minorities Treaties under the League of Nations （London: 
Christophers, 1928）, 190‒197.
33 League of Nations, “Protection of Minorities”, 67‒71.
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になったこともあり，直接請願手続きについて変更を求めるような動きが生じていた。1928 年 9 月
8 日付で連盟理事会に提出された報告書では，独ポ協約第 147 条にもとづく直接請願手続きの修正を
求める動きがみられていた。この報告書では，当該政府が妥当な措置をとらなかった場合，また緊急











していると主張した。約 20 万人のドイツ系住民が同地域に居住しているが，そのうち，2 万 5 百人
34 Christoph M. Kimmich, Germany and the League of Nations,（Chicago: University of Chicago Press, Chicago, 1976）, 137‒138.
35 Fink （1979）, 403.
36 Christian Raitz von Frentz, A Lesson Forgotten: Minority Protection under the League of Nations, the Case of German Minority 
in Poland, 1920‒1934 , （New York: St. Martin’s Press, 1999）, 122.



































37 League of Nations, Oﬃcial Journal 1929 （hereafter LNOJ）, 68‒70.
38 Ibid., 70.
39 Richard Veatch, 1983, “Minorities and the League of Nations,” in The League of Nations in Retrospect: Proceedings of the 
Symposium, Walter de Gruyter, New York, 377‒378: LNOJ, 1929, 515‒516.
40 LNOJ, 1929, 518‒522.
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41 LNOJ, 1929, 522‒523.
42 Veatch, 378‒379.
43 LNOJ, 1929, 523‒526.
44 LNOJ, 1929 , 528‒530.
45 Azcárate, 13‒14.




































46 篠原初枝「国際連盟外交―ヨーロッパ国際政治と日本」，井上寿一編『日本の外交』第 5 巻（岩波書店，2013 年）。
47 Claude, 21.
48 Fink （2004）, 358; F. P. Walters, A History of the League of Nations, （Oxford: Oxford University Press, 1952）, 175.
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［本稿は 2014 年 11 月 14 日，日本国際政治学会年次大会の部会「国際関係の中の民族問題―歴史
的考察」にて報告したペーパーを加筆修正したものである］
